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論 文 審 査 の 要 旨  
 No.２ 
 また事業承継に関する企業の意識調査などから、承継や相続税に関わる選択で、E. Shafr が１９９３年の単著









 第６章は現行法と改正に伴う制度導入への行動経済学的提案を行っている。まずR. Thaler とC. Sunstein が
提唱したリバタリアン・パターナリズムの思想に基づいたナッジの手法により株主と債権者の利害調整を行うこ
とを提唱している。次に、労働安全衛生法の改正に伴うストレスチェック制度有用性について実験研究を行って
























ておく。第３章第 2 節の研究成果は、藤森君の共著論文、Fujimori, H., Ito, M. Ozeki, T, and Tanaka, H. 
(2015)“Neuroeconomics Consideration of Selection Behavior using Heuristics: From the results of the Contingent 
Negative Variation Measurement,” International Journal of Affective Engineering, Vol.15,No.2 (Special Issue) に基づ
いている。第3章第3節の研究成果は、藤森君の2015年の単著論文の “A study of Consumer Behavior and 
Consumer Surplus: From the Mental Accounting Perspective,” International Journal of Current Research, Vol.7, No.7 
PubBioMed Central Research Publishing Services に基づいている。第3章第4節はの研究成果は、藤森君の2015
年の単著論文の“Study of Consumer Behavior Related to Bankruptcy and Enterprise Products: from Brand 
Commitment and Willingness to Pay Perspectives in Behavioral Economics”  International Journal of Managerial 
Studies and Research, Vol.3, No.5, Academicians' Research Center に基づいている。 第4章第４節の研究成果
は藤森君の2014年の単著論文、“Rational Choices of Small and Medium-sized Businesses, their Finance Methods, 
and the Small Business Owner’s Moral Hazard Problem” EPRA International Journal of Economic and Business 
Review, Vol.3, No.11, EPRA Journals に基づいている。第5章2節の研究成果は、藤森君の2016年の単著論
文、“Adverse Selection in the Business Rehabilitation Market: Cabinet Office Ordinance on the Disclosure of Corporate 
Affairs, etc. and the Anchoring Effect on Disclosure of Corporate Information”  European Journal of Business, 
Economics and Accountancy, Vol.4, No.9, Progressive Academic Publishing, UK に基づいている。第5章第3節
は、藤森君の2015年の単著論文、“Study on the Efficiency of the Coase Theorem Using the Endowment Effect of 
Real Option Value: Owner’s Preference of Corporate Values and Social Benefits”  University of Chicago 2015 
Summer Institute in Law and Economics colloquium Proceedings に基づいている。第6章第1節は、藤森君の
2015 年の単著論文、“Nudging Corporate Law: From Profit Maximization for Shareholders and Creditors to 
Maximizing Corporate Value by Reputation” Elixir Law and Economics, Vol.90 Elixir International Journalに基づ
いている。 
以上の所見から、本論文は事業再生にかかわる法と行動経済学研究という独創的な実証研究を有することが明
らかであり、審査委員会は全員一致で本論文が博士（経済学）の学位を授与するにふさわしいと判断した。 
 
 
